



ADMINISTRASION OF MUSLIM LAW ACT (AMLA) 
PART IV 
FINANCIAL PROVISIONS 
General Endowment Fund 
57. —(1) A fund to be known as the General Endowment Fund is hereby 
established.  
(2) Except as otherwise provided under the provisions of this Act, the Fund shall 
consist of all money and property, movable or immovable, which by the Muslim 
law or under the provisions of this Act or rules made under subsection (6) accrues 
or is contributed by any person to the Fund.  
(3) All money and property in the Fund shall be vested in the Majlis which shall 
administer all such money and property in accordance with the rules made under 
this Act.  
(4) Any investments of assets and funds vested in the Majlis may be sold, realised 
and disposed of.  
(5) The Majlis may invest any money in the Fund in accordance with the standard 
investment power of statutory bodies as defined in section 33A of the 
Interpretation Act (Cap. 1). [45/2004] 
(6) Subject to the provisions of this Act, the Majlis, with the approval of the 
Minister, may make rules for the collection, administration and distribution of all 
property of the Fund.  
Wakaf or nazar am 
58. —(1) Where, after 1st July 1968, any Muslim person dies in such 
circumstances that, under the provisions of the Muslim law, his property would 
vest in, or become payable to, the Baitulmal, the property of that person, in 
pursuance of such provisions, shall vest in and become payable to the Majlis and 
form part of the Fund.  
(2) Notwithstanding any provision to the contrary in any written law or in any 
instrument or declaration creating, governing or affecting the same, the Majlis 
shall administer all wakaf, whether wakaf `am or wakaf khas, all nazar am, and all 
trusts of every description creating any charitable trust for the support and 
promotion of the Muslim religion or for the benefit of Muslims in accordance 
with the Muslim law to the extent of any property affected thereby and situate in 
Singapore.  
(3) Section 23 of the Civil Law Act (Cap. 43) shall not apply to Muslims who die 
intestate.  
(4) The trustees of the wakaf or nazar am appointed under the instrument creating, 
governing or affecting the same shall, subject to the provisions of this Act, 
manage the wakaf or nazar am but the Majlis shall have power to appoint 
mutawallis, and for such purpose to remove any existing trustees, where it appears 
to the Majlis that — 
(a) any wakaf or nazar am has been mismanaged; 
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(b) there are no trustees appointed to the management of the wakaf or nazar am; or 
(c) it would be otherwise to the advantage of the wakaf or nazar am to appoint a 
mutawalli.  
(5) The Majlis may at any time remove any mutawalli appointed by it and appoint 
another in his place.  
Vesting of wakaf and nazar am in Majlis 
59. All property subject to section 58 shall if situate in Singapore vest in the 
Majlis, without any conveyance, assignment or transfer whatever, for the purpose 
of the Baitulmal, wakaf or nazar am affecting the same.  
Restriction on creation of Muslim charitable trust 
60. —(1) Whether or not made by way of will or death-bed gift, no wakaf or nazar 
made after 1st July 1968 and involving more than one-third of the property of the 
person making the same shall be valid in respect of the excess beyond such one-
third.  
(2) Every wakaf khas or nazar made after 1st July 1968 shall be null and void 
unless — 
(a) the President shall have expressly sanctioned and validated or ratified the same 
in writing in accordance with the Muslim law; or 
(b) it was made during a serious illness from which the maker subsequently died 
and was made in writing by an instrument executed by him and witnessed by 2 
adult Muslims one of whom shall be a Kadi or Naib Kadi.  
(3) If no Kadi or Naib Kadi is available as described in subsection (2)(b), any 
other adult Muslim who would not have been entitled to any beneficial interests in 
the maker"s estate had the maker died intestate shall be a competent witness.  
(4) This section shall not operate to render valid any will, death-bed gift, wakaf or 
nazar which is invalid under the provisions of the Muslim law or of any written 
law.  
Income of wakaf or nazar 
61. —(1) The income of a wakaf or nazar shall be applied in accordance with the 
lawful provisions set out in the instrument or declaration creating, governing or 
affecting the wakaf or nazar.  
(2) Where there is no specific provision in such instrument or declaration for the 
expenditure of the wakaf or nazar, the income shall be paid to and form part of the 
Fund.  
Property and assets of wakaf or nazar am 
62. —(1) Subject to this section, the property and assets affected by any lawful 
wakaf or nazar am shall not form part of the Fund, but shall be applied in 
pursuance of such wakaf or nazar am and held as segregated funds.  
(2) If from lapse of time or change of circumstances it is no longer possible 
beneficially to carry out the exact provisions of any wakaf or nazar am, the Majlis 
shall prepare a scheme for the application of the property and assets affected 
thereby in a manner as closely as may be analogous to that required by the terms 
of such wakaf or nazar am and shall apply the same accordingly.  
(3) The Majlis may, with the approval in writing of the Minister, direct that the 
property and assets mentioned in subsection (2) shall be added to and form part of 
the Fund.  
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(4) If the terms of any wakaf or nazar am are such that no method of application 
of the property and assets affected thereby is specified, or it is uncertain in what 
manner the same should be applied, the Majlis may direct that the property and 
assets shall be added to and form part of the Fund.  
(5) All instruments creating, evidencing or affecting any wakaf or nazar am, 
together with any documents of title or other securities relating thereto, shall be 
held and retained by the Majlis.  
Construction of instrument 
63. —(1) Where any question arises as to the validity of a Muslim charitable trust 
or as to the meaning or effect of any instrument or declaration creating or 
affecting any Muslim charitable trust, such question shall be determined in 
accordance with the provisions of the Muslim law.  
(2) If in the opinion of the Majlis the meaning or effect of any instrument or 
declaration creating or affecting any wakaf or nazar is obscure or uncertain, the 
Majlis may refer the same to the court for construction of the instrument or 
declaration, and shall act in accordance with the construction so given by the 
court.  
(3) The court in construing the instrument or declaration shall do so in accordance 
with the provisions of the Muslim law and shall be at liberty to accept as proof of 
the Muslim law any definite statement on the Muslim law made in any of the 
books referred to in section 114.  
Registration of wakafs 
64. —(1) Every wakaf, whether created before or after 1st July 1968, shall be 
registered at the office of the Majlis.  
[20/99] 
(2) Application for registration shall be made by the mutawalli of the wakaf.  
[20/99] 
(3) An application for registration shall be made in such form and manner as the 
Majlis may require and shall contain the following particulars: 
(a) a description of the wakaf properties sufficient for the identification of the 
properties; 
(b) the gross annual income from the wakaf properties; 
(c) the amount of rates and taxes annually payable in respect of the wakaf 
properties; 
(d) an estimate of the expenses annually incurred in the realisation to the income 
of the wakaf properties; 
(e) the amount set apart under the wakaf for — 
(i) the salary of the mutawalli and allowances to the individuals; 
(ii) purely religious purposes; 
(iii) charitable purposes; and 
(iv) pious and any other purposes; and 
(f) any other particulars required by the Majlis.  
[20/99] 
(4) Every application shall be accompanied by a copy of the wakaf deed, or if no 
such deed has been executed or a copy thereof cannot be obtained, shall contain 
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full particulars, as far as they are known to the applicant, of the origin, nature and 
objects of the wakaf.  
[20/99] 
(5) The Majlis may require the applicant to supply any further particulars or 
information that the Majlis may consider necessary.  
[20/99] 
(6) On receipt of an application for registration, the Majlis may, before the 
registration of the wakaf, make such inquiries as it thinks fit in respect of the 
genuineness and validity of the application and correctness of any particulars in 
the application.  
[20/99] 
(7) When an application is made by any person other than the person managing 
the wakaf property, the Majlis shall, before registering the wakaf, give notice of 
the application to the person managing the wakaf property and shall hear him if he 
desires to be heard.  
[20/99] 
(8) In the case of wakafs created before 1st August 1999, every application for 
registration shall be made within 6 months from that date; and in the case of 
wakafs created after that date, within 6 months from the date of the creation of the 
wakaf.  
[20/99] 
(9) The Majlis shall maintain a register of wakafs in such manner as the Majlis 
may think fit, including in electronic form in a computer, in which shall be 
entered such particulars as the Majlis may from time to time determine.  
[20/99] 
(10) The Majlis may itself cause a wakaf to be registered or may at any time 
amend the register of wakafs.  
[20/99] 
(11) Any mutawalli of a wakaf who fails to — 
(a) apply for the registration of the wakaf; 
(b) furnish statements of particulars as required under this section; 
(c) supply information or particulars as required by the Majlis; 
(d) allow inspection of wakaf properties, accounts, records or deeds and 
documents relating to the wakaf; 
(e) deliver possession of any wakaf property, if ordered by the Majlis; 
(f) carry out the directions of the Majlis; or 
(g) do any other act which he is lawfully required to do by or under this section,  
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to 
both and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding $50 
for every day or part thereof during which the offence continues after conviction.  
[20/99] 
(12) The Majlis may, with the approval of the Minister, make rules to provide — 
(a) for the preparation of annual statements of accounts, reports and returns by the 
mutawallis of wakafs and for their submission to the Majlis; 
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(b) for the payment of fees for the inspection of, and extraction from, the register 
of wakafs; and 




65. —(1) The Majlis shall prepare and submit to the Minister not later than 31st 
October in each year estimates of all income and expenditure of the Majlis, 
including therein estimates of all property receivable and disposable in kind, in 
respect of the ensuing year.  
[14/90;20/99] 
(2) The Minister may approve such estimates or may direct that they be amended.  
(3) Upon such approval or amendment the estimates shall be published in the 
Gazette.  
(4) The Majlis may at any time submit to the Minister supplementary estimates of 
expenditure in respect of the current year, or, at any time prior to 31st March in 
any year, in respect of the preceding year, and such estimates may be approved or 
amended, and shall be published in like manner as the annual estimates.  
[14/90;20/99] 
(5) No money shall be expended, or property disposed of in kind, except in 
accordance with such estimates and upon a voucher signed by the President, the 
Vice-President or by any member of the Majlis nominated by the President.  
[14/90] 
Expenses of Majlis 
66. All costs, charges and expenses of administering the property and assets 
vested in the Majlis, including the cost of maintenance and repair of any 
immovable property, shall be paid out of the property and assets of the Fund.  
Bankers 
67. The Majlis shall appoint bankers to be approved by the Minister and may 
operate such account or accounts as may seem proper.  
[20/99] 
Collection of zakat and fitrah 
68. —(1) The Majlis shall have power to collect zakat and fitrah payable in 
Singapore in accordance with the Muslim law.  
(2) The power under subsection (1) shall not be exercised by the Majlis until a 
resolution to that effect has been passed by the Majlis and approved by the 
President of Singapore.  
(3) On the publication in the Gazette of the resolution referred to in subsection (2) 
and subject to the provisions of the Muslim law, it shall be obligatory on all 
Muslims in Singapore to pay zakat and fitrah in accordance with the provisions of 
this Act.  
(4) Subject to the provisions of this Act, any zakat or fitrah collected shall be 
disposed of by the Majlis in accordance with the Muslim law.  
Rules 
69. —(1) The Majlis, with the approval of the Minister, may make rules for and 
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regulate all matters in connection with the collection, administration and 
distribution of zakat and fitrah.  
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the Majlis may, with the 
approval of the Minister, make rules — 
(a) to prescribe from time to time the amount of zakat and fitrah to be paid by all 
Muslims in Singapore; 
(b) to provide for the method by which zakat and fitrah shall be collected; 
(c) for the appointment of agents and officers for the collection of zakat and fitrah; 
and 
(d) to provide penalties for the collection or payment of zakat and fitrah by or to 
unauthorised persons.  
Appeal 
70. —(1) Any person may make objection to the Majlis against any demand for 
payment by him of zakat and fitrah.  
(2) The Majlis shall consider such objection and may order that such person shall 
pay the amount of zakat and fitrah demanded from him, or such lesser amount as 
to the Majlis shall seem proper or may order that such person shall not be liable in 
any one or more years to pay zakat and fitrah or either.  
Charitable collection 
71. —(1) The Majlis may collect, or may grant licences to any person or body of 
persons, authorising him or them to collect moneys or other contributions for any 
charitable purpose for the support and promotion of the Muslim religion or for the 
benefit of Muslims in accordance with the Muslim law, and may by any such 
licence impose such terms as it may think fit.  
(2) It shall be deemed to be a term of every such licence that the grantee thereof 
and every other person authorised thereby to collect moneys or other contributions 
shall — 
(a) issue in respect of every sum so collected a serially numbered receipt in the 
prescribed form; 
(b) keep true and full accounts of all sums so collected and of the disposal thereof 
with all proper vouchers; 
(c) produce on demand the counterfoils of such receipts and all such accounts and 
vouchers for inspection and audit by the Majlis; and 
(d) apply and dispose of all sums so collected in accordance with the terms of 
such licence or, if no method of disposal thereof be thereby expressly authorised, 
pay and account for the same to the Majlis.  
(3) Moneys collected in pursuance of this section may be applied for a specific 
purpose if the Majlis shall so direct, but shall, in default of any such direction, be 
added to and form part of the Fund.  
(4) No person shall make or take part in any collection of money for any purpose 
mentioned in this section except with the express authority of the Majlis or by 
virtue and in pursuance of a licence granted under subsection (1).  
Financial provisions with respect to Majlis 




Financial provisions with respect to trust, wakaf, nazar and mosque 
73. The financial provisions set out in the Second Schedule shall apply to all 
mosques and all properties, investments and assets vested in the Majlis subject to 
any trust, wakaf or nazar which do not form part of the Fund.  
[20/99] 
Annual report 
73A. The Majlis shall, as soon as practicable after the end of each financial year, 
submit to the Minister an annual report on the activities of the Majlis during the 
























senin 7 3 2011, 11.21 
Muis Fatwa on Waqf (Malay) 
  
PEMBANGUNAN SEMULA HARTA WAKAF 
Question 1 : 
Bolehkah Muis membangunkan semula harta-harta wakaf di bawah jagaannya? 
Answer: 
Muis sebagai pentadbir harta-harta wakaf adalah di haruskan untuk membangun 
wakaf-wakaf di bawah jagaannya untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam. 
Dari segi perundangan Islam, tidak ada halangan bagi Muis untuk membangun 
semula, misalnya wakaf-wakaf Jabr, Kassim dan Abdul Hamid. Juga tidak 
menjadi kesalahan bagi Muis membentuk syarikat bagi membangun semula 
wakaf-wakaf jika tidak ada jalan yang lebih baik. Ini bertujuan untuk 
menyelamatkan harta wakaf daripada pupus. 
  
WANG BAITULMAL UNTUK PROJEK PEMBANGUNAN WAKAF 
Question 2: 
Bolehkan wang Baitulmal digunakan untuk projek pembangungan wakaf? 
Answer: 
Tujuan wang Baitulmal adalah untuk maslahat orang-orang Islam. Amin 
Baitulmal yang diamanahkan dibolehkan agama untuk menggunakan wang itu 
untuk kebaikan umum masyarakat Islam. Sebarang tindakan yang sewenang-
wenang dari pihak pengamanah sehingga membatalkan wakaf atau merugikan 
masyarakat Islam dikira sebagai cuai yang membawa kepada dosa dan 
dipertanggungjawabkan. Oleh itu Baitulmal boleh digunakan untuk membiayai 
projek pembangunan wakaf. 
  
FAEDAH DARI HASIL WAKAF 
Question 3: 
Adakah faedah yang diterima hasil dari sesuatu wakaf itu merupakan sebahagian 
daripada wakaf tersebut? 
Answer : 
Faedah dari sesuatu wakaf adalah termasuk dan menjadi sebahagian wakaf 
berkenaan. Ianya hendaklah kembali kepada wakaf dan mestinya digunakan untuk 
wakaf berkenaan. 
  
PENDAPATAN WAKAF TERHENTI SEMENTARA 
Question 4: 
Usaha membangunkan semula beberapa tanah wakaf am, yang sekarang ini 
mendatangkan pendapatan/hasil yang sedikit, akan menyebabkan pendapatan 
wakaf itu terhenti sementara apabila pembangunan semula wakaf itu dijalankan. 
Adakah perkara ini dibolehkan? 
Answer: 
Pihak Nazir diizinkan membangun wakaf am selagi ianya membawa hasil yang 
baik atau  untuk mengekalkan amal kebajikan wakaf itu. Sewaktu membangun 
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semula harta wakaf am itu, tentu sekali semasa kerja-kerja pembangunan sedang 
berjalan, hasil dari wakaf akan terhenti untuk semetara. Dalam keadaan demikian, 
tidaklah dianggap salah. Tetapi perlulah diambil kira tentang mereka yang 
mendapat manfaat dari wakaf itu agar tidak terputus manfaatnya. 
  
MENJUAL HARTA/TANAH WAKAF 
Question 5: 
Bolehkah harta/tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk : 
a)      membangun harta/tanah wakaf yang lain; 
b)      membina bangunan untuk kepentingan masyarakat Islam seperti Madrasah, 
pusat Islam dan seumpamanya? 
Answer: 
Andainya sesuatu wakaf itu terpaksa dijual kerana sebab-sebab yang tidak dapat 
dielakkan, ia harus dijual tetapi hasilnya mestilah digantikan mengikut jenisnya. 
Jika jenisnya tidak dapat dilaksanakan, maka bolehlah digunakan untuk jenis 
wakaf yang lain. Menggunakan hasil dari sesuatu wakaf am untuk membina 
rumah-rumah kebajikan dan masyarakat Islam atau Madrasah atau masjid adalah 
harus. Jika hasil wakaf itu telah niatkan oleh siwakif bagi sesuatu pihak yang 
tertentu, maka hendaklah dibelanjakan hasil wakaf itu untuk pihak yang diniatkan. 
  
MEMBAYAR HUTANG BAGI MEMBANGUNKAN WAKAF DAN 
PENGGUNAAN LEBIHAN PENDAPATAN BARU 
Question 6: 
Terdapat tanah wakaf yang hasilnya untuk satu-satu tujuan, seperti untuk 
madrasah “A” atau masjid “B”, setelah ia dibangunkan semula  dengan  wang  
yang  dipinjamkan  untuknya : 
a)      bolehkah hasil wakaf yang baru   (tentunya hasil lebih) digunakan untuk 
membayar hutang itu? 
b)      bolehkan pendapatan atau hasil yang berlebihan daripadanya digunakan 
untuk tujuan lain tetapi masih untuk   kepentingan masyarakat   Islam,  
katakanlah  masjid  lain  atau  madrasah  lain?   
Answer: 
Jika sesuatu wakaf  itu terpaksa dibangunkan semula demi untuk 
menyelamatkannya dari pupus, yang mana ianya terpaksa pula meminjam wang 
untuk memperbaiki dan membesarkan hasilnya, adalah harus bagi nazir 
meminjam wang untuk tujuan tersebut. Ini dengan syarat setelah dibangunkan dan 
mendapat hasil yang lebih baik, ia membayar semula hutangnya kepada yang 
meminjamkannya. Jika wakaf itu telah ditentukan hasilnya untuk sesuatu pihak, 
maka hendaklah hasilnya digunakan untuk pihak yang ditetapkan. 
  
HARTA/TANAH WAKAF DIJADIKAN CAGARAN 
Question 7: 





Sesuatu yang tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dicagarkan. Oleh itu harta 
wakaf tidak boleh dijadikan cagaran untuk pinjaman. 
  
FAEDAH YANG HARUS DIBAYAR UNTUK PINJAMAN MODAL BAGI 
MEMBANGUNKAN WAKAF 
Question 8: 
Dalam masalah pinjaman, biasanya ada urusan faedah yang perlu dibayar. 
Bolehkah dibayar sedemikian? 
Answer : 
Jika faedah dari pinjaman itu dibayar kepada yang meminjamkan wang dengan 
maksud membayar lebih sebagai tanda penghargaan, ia  di bolehkan. Ia tidaklah 
dinamakan sebagai bunga, bahkan sebagai memberi pemberian tanda berterima 
kasih sahaja. Walaubagaimanapun, segala pembayaran yang termasuk dalam 
ertikata bayaran perkhidmatan (service charges) adalah wajar. 
  
MENJUAL SEBAHAGIAAN HARTA/TANAH WAKAF UNTUK 
MEMBAYAR HUTANG PINJAMANNYA 
Question 9: 
Bolehkah harta/tanah wakaf yang telah dibangun semula itu dijual sebahagiannya 
untuk membayar hutang pinjaman untuknya? Kalau tidak boleh dijual lansung, 
bolehkah ianya disewakan (lease), katakan untuk 99 tahun? 
Answer: 
Pada asalnya harta wakaf tidak boleh dijual kerana menjualkannya itu bererti 
menghilangkan wakaf yang ada. Namun ia boleh disewakan (lease) untuk sesuatu 
masa yang tertentu. Dalam hal ini diumpamakan sebagai menyewakan dalam 
tempoh yang lama. 
  
JENIS BARANGAN YANG DIJUAL DI BANGUNAN WAKAF 
Question 10: 
Sekiranya di satu tanah wakaf yang telah dibangun semula mempunyai kedai-
kedai atau pusat membeli-belah, adakah disyaratkan barangan yang dijual disitu 
mesti barangan yang halal sahaja? 
Answer: 
Tidak mesti mensyaratkan penyewanya menjual barang-barang halal sahaja. Jika 
ia memberitahu kepada kita tujuan ia menyewa ialah untuk berniaga barang-
barang yang haram, maka kita harus menolaknya daripada menyewakannya. 
Jika selepas disewakan kelihatan penyewa menjalankan perniagaan barang-barang 
haram, kita hendaklah bertindak menghentikan penyewaanya seberapa yang 
terupaya. 
  
HAD MASA ATAS PERWAKAFAN 
Question 11: 
Seseorang telah berwasiat manjadikan rumahnya sebagai wakaf bagi anak-anak, 
cucu-cucu dan cicit-cicitnya untuk jangka masa sehingga 20 tahun selepas 




Jawatan kuasa Fatwa berpendapat pada dasarnya perwakafan seperti ini adalah 
tidak sah. Ini kerana ia tidak berkekalan dan memutuskan berdasarkan lafaz pada 
wasiat tersebut, iaitu “wakaf ini berlaku sehingga dua puluh tahun selepas 
kematian anak saya yang terakhir”. 
Tujuan wakaf adalah berkekalan tanpa had masa. Oleh itu, ianya tidak diakui 
sebagai wakaf kerana ada bersyarat had masa. 
  
PEMBAHAGIAN KHAIRAT MENURUT WASIAT WAKIF 
Question 12: 
Wasiat si wakif menghendaki khairatnya dibahagikan di Makkah, Madina dan 
Baghdad. Pemegang amanahnya mendakwa bahawa pembahagian itu adalah 
rumit. Apakah khairat-khairat itu boleh dibahagi-bahagikan di tempat lain? 
Answer: 
Jawatankuasa Fatwa telah membincangkan persoalan tersebut dan berfatwa 
seperti berikut: 
a)      pemegang amanah kepada wakaf  mestilah  menjalankan wasiat itu kerana 
harta wakaf adalah harta Allah; 
b)      dakwaan bahawa terdapat kerumitan dalam pembahagian harta wakaf tidak 
dapat di terima. Sesungguhnya orang-orang miskin yang boleh diberikan harta 
wakaf itu masih banyak terdapat di Makkah, Madina dan Baghdad; 
c)      untuk mengatasi kerumitan bagi pemegang amanah membahagikan harta 
wakaf tersebut, dinasihatkan agar pemegang amanah mewakilkan seseorang yang 
dipercayai diketiga-tiga bandar tersebut untuk dibahagikan kepada fakir miskin 
dan orang-orang yang layak menerimanya. Pembahagian yang dijalankan oleh 
wakil itu hendaklah disaksikan oleh 2 orang lain bahawa sesungguhnya khairat itu 
telah dibagikan sebagaimana mestinya 
  
BARANG-BARANG WAKAF MASJID 
Question 13: 
Apakah hukumnya jika barangan yang diwakafkan kepada masjid dijual dan 
segalanya digunakan untuk kegiatan dan pentadbiran masjid, kerana harta wakaf 
itu terlalu banyak hinggakan ada yang terbiar? Barangan yang dimaksudkan 
seperti sejadah, telekong, kain pelikat dan lain-lain barangan. 
Apakah hukumnya jika kita menjual al-Quran, kitab Yasin yang diwakafkan 
kepada pihak masjid dan hasilnya digunakan untuk masjid tersebut? Kerana al-
Quran dan kitab Yasin itu terlalu banyak hingga ada yang rosak. 
Answer: 
Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa barang-barang yang sudah diwakafkan 
tidak boleh di jual. 
Jika masjid tidak memerlukan dan dikhuatiri barang-barang tersebut akan terbiar 
rosak maka masjid diharuskan menjual barang-barang tersebut. Hasilnya mestilah 
digunakan untuk bangunan dan maslahat yang kekal bagi masjid, seperti 
memperbaiki kerosakan pada masjid. Ia tidak harus digunakan untuk kegiatan dan 
pentadbiran. 
 




Seseorang telah mewasiatkan 1/3 dari estet peninggalannya untuk maksud 
perwakafan. Adakah wasiatnya ini sah? 
Answer: 
Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa yang membuat wasiat ketika 
melakukannya, telah mewasiatkan untuk membuat kebajikan yang berkekalan. 
Wasiat tersebut bermaksud untuk membeli rumah atau sebuah kedai yang 
diharapkan dapat meraih hasil yang berlanjutan. Wasiat itu tidak boleh diubah dan 
wajib dipatuhi. 
Yang demikian, rumah atau kedai itu mestilah dibeli dari hartanya dan jadilah ia 
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Wakaf di AMLA 
Berdasarkan Administrasion of Muslim Law Act (AMLA): 
 Semua wakaf yang disetorkan kepada Majlis  *MUIS akan mengelola semua 
wakaf, apakah wakaf „amm atau wakaf khass 
 MUIS memiliki kuasa untuk menunjuk dan memberhentikan mutawalli 
 Validitas sebuah wakaf akan ditentukan oleh Komite Fatwa 
 Setiap wakaf didaftarkan di MUIS 
 
Peran dan Tanggung Jawab MUIS 
 Mengatur dan mengelola properti-properti wakaf    
 Secara efisien mengelola dana-dana wakaf 
 Memaksimalkan potensi properti-properti wakaf untuk kemanfaatan para ahli 
waris. 
 Saat ini terdapat sekitar 100 wakaf di bawah pengelolaan dan pengawasan 
MUIS. 
 Keterlibatan MUIS yang pertama dalam pengembangan properti-properti 
wakaf adalah tahun 1991 dengan pembangunan kembali Wakaf Jabbar    
 Hingga saat ini, MUIS telah mengembangkan sekitar 90% dari seluruh wakaf. 
Proyek terbesarnya yang dikerjakan adalah Waqf Bencoolen Mosque      
 Dengan pengembangan properti-properti tersebut, MUIS telah berhasil 
meningkatkan pendapatan tahunan wakaf yang pada gilirannya memberi 
manfaat bagi para ahli waris dan masyarakat Muslim. 
 
Peran MUIS dan Pengembangan Wakaf 
 Untuk melanjutkan pembangunan kembali semua properti wakaf dalam 
portfolio-nya   
 Untuk menjamin pertumbuhan dan diversifikasi aset-aset wakaf    
 Untuk memaksimalkan potensi properti-properti wakaf    
 Untuk mengelola dana-dana wakaf secara efisien dan efektif 
 Untuk membangun pemahaman bahwa wakaf adalah formula yang menjadi 
model untuk mengeluarkan sedekah. 




Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, MUIS telah membentuk Warees 
Investments Pte Ltd Perusahaan Investasi WAREES), sebuah cabang yang 
sepenuhnya milik MUIS. Ini adalah sebenar-benarnya perusahaan real estate 
dengan sense (berpihak kepada) masyarakat. 
Aktivitas bisnis utamanya adalah: 
 Manajemen proyek dan fasilitas-fasilitas 
 Penasihat dan Konsultan 
 Manajemen Leasing 























WAREES Investments Pte Ltd 
70 Bendemeer Road #06-04 Luzerne  
Singapore 33940 
Email: info@warees.com 
Tel: +65 6883 1114 





Berdiri sejak 2001, WAREES telah memberi pengaruh luas dan meninggalkan 
bekas nyata dalam bidang real estate. Mengembangkan area khusus dalam 
pengelolaan property dan asset dana perwalian Muslim (muslim trust) dan 
baitulmal (Islamic Treasury or General Fund). Warees telah berhasil berevolusi 
dan sekarang menyediakan berbagai pelayanan khususnya berkait di bidang 
konstruksi dan real estate. Warees secara strategis sedang memosisikan dirinya 
sebagai penyedia layanan real estate yang lengkap dalam skala regional dan 
global. 
Aktivitas-aktivitas utama Perusahaan ini mencakup: 
 Investasi di bidang properti 
 Pengembangan dan upgrade lahan atau properti 
 Pengelolaan leasing 
 Membeli, menjual dan mengakuisisi property-properti 
 Mengelola dan memelihara fasilitas-fasilitas properti 
 Mendesain dan membangun masjid-masjid, lembaga pendidikan dan properti-
properti komersial. 
 Pembangunan dan pengelolaan, penasihat dan konsultan proyek di bidang real 
estate  
Bagian dari portfolio WAREES adalah pengelolaan asset-aset berharga wakaf dan 
Baitulmal lebih dari $250 juta yang terdiri dari bangunan-bangunan keagamaan, 
komersial, tempat tinggal dan pendidikan. WAREES telah berhasil menjadikan 
sejumlah asset yang bernilai rendah menjadi asset yang menghasilkan pendapatan 
tinggi yang memberikan keuntungan-keuntungan yang lebih tinggi bagi para ahli 
waris Dana Perwalian. WAREES juga secara langsung memegang asset-aset 
MUIS untuk tujuan investasi dan pengembangan.  
WAREES bekerjasama membangun perusahaan tersebut menjadi salah satu 
pemain berpengaruh di bidang properti dan akhirnya menjadi perusahaan di 
bidang real estate yang memiliki posisi penting. Lembaga saat ini sedang berusaha 
melampaui portfolio MUIS secara lokal dan menjangkau luar negeri. Tidak seperti 
perusahaan real estate lain, WAREES memiliki misi sosial dan secara konsisten 
telah mendonasikan banyak dari keuntungan yang diperolehnya untuk pendidikan 
dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
